










Arithmetic Class that Promotes Independent and Deep Learning Incorporating 






























                                             






















































































③ 一つ一つの動きを対応する命令（記号）に置き換える  
↓ 
④ これらの命令（記号）をどのように組み合わせれば自分




































①（   ）前に進みます 
ロボットが前に進むことによって、数値分だけの線分を引くことができる。 
②（   ）°右に向きます 
ロボットが現在の進行方向から数値分だけ右に向きを変えることができる。 
③（   ）°左に向きます 
ロボットが現在の進行方向から数値分だけ左に向きを変えることができる。 
④（   ）回繰り返すこと 
この命令の下位にある動作を数値分だけ繰り返す。この命令を使うことによって、同じ作業
が複数ある場合、プログラムを短く編集することができる。 















































































         






































































































































































やること 15゜ 右を向きます 





























Creating a program for drawing graphics using programming software requires logical thinking using a 
lot of mathematical knowledge and skills such as the properties of figures. And "deep learning". However, it is 
thought that in a class in which a software is simply created by moving software in accordance with a procedure 
shown in a textbook or the like, it is often far from realizing “independent and deep learning”. 
Therefore, in this paper, we propose a "Graphics Class Incorporating Programming" that encourages 
"independent and deep learning" based on the description of the junior high school trial report and the 
guidelines for learning. 
 
